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Fig. 1. Swollen penis with metal ring at the first
visit.
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Fig. 2. Surge-airtorm (surgical tool used in the
orthopedic department).
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We report a case of penile strangulation by a metal ring. An 81-year-old man visited our hospital with
a complaint of penile swelling and urinary retention caused by a ring placed around the penile root to control
the patient’s sexual desire ; the ring had been placed some days prior to presentation. We could not release
the penile strangulation by hand or with a ring cutter in the emergency room. We decided to cut the thick
metal ring in the operating room under local anesthesia and sedation with a surgical tool used in the
orthopedic department. It took approximately 2 hours to cut the ring. The patient had made a satis-
factory recovery 7 days postoperatively, and no complications were observed during the postoperative period.
(Hinyokika Kiyo 61 : 177-180, 2015)








患 者 : 81歳，男性





* 現 : 京都大学泌尿器科
初診時現症 : 陰茎の根部に直径 30 mm，厚さ 5
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Fig. 3. The removed metal ring cut at two sym-
metrical points.
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Fig. 4. Penile edema was markedly improved post-
operative day 7.
Table 1. Grading system and revised grading system
Penile injury grading system Revised grading system
Ⅰ Edema of distal penis ; no evi-
dence of skin ulceration or ureth-
ral injury
Ⅱ Injury to skin and constriction
of corpus spongiosum but no
evidence of urethral injury ; distal
penile edema with decreased
penile sensation
Ⅲ Injury to skin and urethra but
no urethral fistula ; loss of distal
penile sensation
Low grade penile injury
Ⅳ Complete division of corpus
spongiosum leading to urethral
fistula and constriction of corpus
cavernosum wit h loss of distal
penile sensation
Ⅴ Gangrene, necrosis, or com-
plete amputation of the penis









































軽減），○3 cutting with electric or non-electric device（機
器を用いて絞扼物を切断），○4 surgical excision of the
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Table 2. Penile strangulation by metal objects (2009-)
発表年 著者 年齢 絞扼物 大きさ（cm) Grade* 絞扼時間 解除法**
2009 Jozsef B, et al. 49 青銅性リング 不明 Ⅳ 72 h ○5
2009 Timothy KS, et al. 14 結婚指輪 不明 Ⅰ 不明 ○3
2009 Sangeeta L, et al. 50 S状パイプ 7.0×2.5 不明 48 h ○3
2010 Iqbal S, et al. 25 ボールべアリング 1.0×3.0 Ⅱ 26 h ○1
2010 Darby J, et al. 53 メタルリング×6 不明 Ⅰ 72 h ○3
2011 Darren J, et al. 63 アイアンナット 3.9×1.5 Ⅰ 24 h ○1
2011 Farooqui MR, et al. 35 スチールリング 3.5×2.5×2.0 Ⅰ 不明 ○1
2013 Banyra O, et al. 45 メタルリング 不明 Ⅰ 18 h ○3
2013 〃 69 合金リング 不明 Ⅰ 不明 ○3
2013 Chuanjian D, et al. 64 メタルリング 不明 Ⅰ 12 h ○1
2013 〃 57 ボールべアリング 不明 不明 8 h ○1
2013 Sameer T, et al. 35 アイアンナット 2.5×1.0 Ⅰ 8 h ○2
2013 〃 48 メタルリング 0.5×0.5 Ⅰ 14 h ○3
2013 〃 38 スチールリング 不明 Ⅳ 72 h ○3
2014 Raidh AT, et al. 52 メタルリング 2.5×l.5 Ⅰ 48 h ○3
2014 〃 22 ボールべアリング 不明 Ⅰ 6 h ○3
2014 自験例 81 メタルナット 2.0×1.5×3.0 Ⅰ 48 h ○3
* 文献6）Grading system に準拠して記載．** 本文中記載番号に準拠．h : 時間．
伴う症例を high grade injury として外科的手法（上記
○4，○5）の適応とする，より単純な分類が提唱された
（Table 1）．Silberstein らは硬性絞扼物における high
grade injury の頻度は43例中 1例のみであり，大半の
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